









Pine Tree growth as lnfluenced by a P01luted At】mosphere
II. Estilnation of the growh sinking of pine trees by
exa■?ning the external changes in trees affected by
a po■uted atolmosphere





■十二αbγα″ノげCγψ Sιゲσηθ9,Dを夕り げ /1ど万θ%′励γι,ヱ〕続 ♂し物力″sゲ之ノ.
Sunl】mary
ln the previous report, the auttor clearly inustrated the syptoms of
growth sinking of pine trees in the air polluted area of the Seto lnland Sea
District  The aspects of the growth of pine trees at several places、vas eva‐
luated according to the method of investigation,giving the lnarks for various
characteristics of the sympoms of gro、vth sinking.
The statistical data was arrived at by noting he differences of pine trees
in total marks anoted between an air ponuted area and an un―polluted area
lt was estabhshed that the pine trees grown in an air polluted area sho、ved
damage to gowth in terms of visible and invisible characteristics.
Experil■ents were carried out using 3 year old pine trees in order to de―
termine the invisible damage caused by S02 gas on phOtOsynthesis.  The
photosynthetic activity of pine leaves, exposed to various concentrations of
S02 gas for 30 ■linutes became depressed in proportion to the concentra―
tions, and also the required recovery 、vas paranel to the cOncentrations of
S02 gas.  The recovery time of photosynthesis of the exposed plants was
5 hrs, as a minimum, at l ppm of gas concentration.
※  農学部附属研丘利用研究施設 乾地生能部門
※※ 愛媛大学農学部作物学研究室
















































6.松の 種 類 赤 黒




■.昨年葉の変色 碧 3) 少(2)無(0)
12.昨年葉の落葉率(%) 0～209/J0121～40%■41～側%鬱)61～割酵3)81～1的%(4)
13. 昨年比(昨年仲長量/本年伸長量) 生数字(小数点以下切りすて)
14。 しだれ枝現象 有(1) 無(0)
15.落葉 枝(纂チ撒解のみ羽定) 多(3)少(2)無(0)















































検 定 地 区 確 率 有 意 差
松 山一一―狙居島 0。1<P<0.2な  し
松 山
一
三 島 P<(0,001あ  り
松 山一――,II之江 Pく(0001 あ  り
松 山一―一 日 比 P<0001あ  り
松 山
一
水 島 P<0.001あ  り
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?? 場  所 樹 勢 評点 S 松の種類(本)黒マツ1赤マツ
A 玉野市
回道30号線沿 不 可 8 5
B 玉野 市
小 学 校 横 優 6 4
C 玉野 市






態羽■スカイライ 不 可 17 2
F 全   上 不 可 8 3 5
G 福山市
日本鋼管iE問前 可 4 4
H 福 山市日本鋼管 附近 不 可 5 7
I 全  上 可 5 1
」 福山市天  榊  山 可 2 76 3 7
K 宮 島 不 可 7 7
L 全   上 良 3 5
M 鳥取 市

































































積に準 じて示せば,光合成速度は1l m9 C02/dn12/hr
となり,一般の木本植物のそれの範囲におさまる。
つぎに温度―光合成関係をみると第7図の如き曲線
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